





Home at Grasmere is a poem written by William Wordsworth 
(1770-1850) between approximately 1800 and 1806 with John Milton 
(1608-1674)’s inspiration in his mind. Yet Home at Grasmere is 
different from Miltonic origin. We witness the difference in the two 
passages of Home at Grasmere, both of which show the fact that 
Wordsworth deliberately crossed out wisdom from the poem, though 
wisdom is a key word in all the work of Milton. Furthermore, in 
Home at Grasmere, Wordsworth rather ventures to pursuit impulse 
as a channel to his own wisdom, though Milton depends upon 
contemplation to reach wisdom in all his poetry. We cannot but be 
interested in the shocking difference between the two poets.
Next when we look into Wordsworth’s The Prelude 1805, written 
around the same period as Home at Grasmere, we notice a skirmish 
between impulse and reason, or Wordsworth’s attempt to overcome 
chaos in his own way in which the skirmish of the two lie in 
confusion. We gradually come to assume that Wordsworth is 
anticipating the counteraction between the two opposing elements; in 
other words, the synthesis which is potent to draw Wordsworth’s 
individual wisdom.
Despite his adoration of Milton, therefore, it is ironic that the 
Wordsworthian wisdom is resisting Miltonic wisdom. One obstacle 
that stalled Wordsworth from 1800 to 1805 was this contradiction. 
Wordsworth adored Milton as his devotee, while he resisted Milton 
as a willful poet. That situation made him lose confidence and 
resulted in erasing wisdom again and again in those days. On 
account of this, these years were the period for Wordsworth to 
struggle and invent his own wisdom through rivalry to Milton, 
unawares.
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はじめに
　ミルトン（John Milton, 1608-1674）なら、20 歳早々で Ode on the 









に大哲学詩 The Recluse を書いて国民を啓蒙して欲しい」（Christopher 
Wordsworth 159）とワーズワスに求めていたが、ワーズワスはその執筆
に自信が持てなかったようである：“Unable to proceed with the central 




“In Oct. 1798 he had begun the Prelude drafts . . . because he 
felt unable to write the Recluse, and guilty at his inability (‘was 
it for this . . .’) now, thirteen months later, he suddenly felt 
certain that he could go ahead”
 （Jonathan Borders 105）
ジョナサンはそれに加えて、それまでもそうであったように、ワーズワスの
詩人としての感性は、常にミルトンとの精神的な繋がりによって推し測れる
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のだと付け加え1799年11月に書かれた The Prelude１巻のラインを引用す
る ：“. . . the new confidence can be measured in his relationship 
to Milton. . . . At line 15 of the Preamble . . .”。これは、“The earth 
is all before me”というフレーズが“The world was all before them”
（Paradise Lost XII, l. 646）から来ていることを取り上げ、1799年の終わ
りにワーズワスの詩作の勢いが持ち直してきた根拠とする（Jonathan 
Borders 105-106）。この“The earth is all before me”を基調にした解
釈は The Prelude が基本的に復楽園を表現しているという言及とも取れる
もので、他の先行論文でもこれまでに同様の解釈が見受けられる。
　しかし、より印象的なのは、その後1800年から1806年にかけて書かれたと





スが Home at Grasmere で引用した Paradise Lost７巻の invocation の引
用の特徴とミルトンとの差異について、さらに、ワーズワスの The Prelude
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である。下に示すように、ワーズワスは一旦その〈智恵〉を詩中に入れて後
で抜き取った：
. . . if I oft
Must turn elsewhere, and travel near the tribes
And fellowships of men, and see ill sights
Of passions ravenous from each other’s rage,
Must hear humanity in fields and groves
 （Home at Grasmere, ll. 1015-1019）
. . . if my song
Must turn elsewhere, and travel near the tribes
And fellowships of men, and see ill sights
Of passions ravenous from each other’s rage,
Insult and injury and wrong and strife,
Wisdom be thou my guide. And if so tasked
I hear humanity in fields and groves
 （The earliest version; Italics mine）
“Wisdom”がいつ書かれていつ抜き取られたか、確証が得られていない。ジョ
ナサンによると“Wisdom”が入ったラインの原稿は1800年１月に書かれ
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‘Fit audience find though few’ ― thus prayed the Bard,
Holiest of Men. Urania, I shall need
Thy guidance, or a greater Muse, if such
Descend to earth or dwell in highest heaven.
For I must tread on shadowy ground, must sink
Deep, and, aloft ascending, breathe in worlds
To which the Heaven of heavens is but a veil.
 （Home at Grasmere, ll. 973-79）
Decend from heav’n Urania, by that name
If rightly thou art called, whose voice divine
Following, above the Olympian hill I soar,
Above the flight of Pegasean wing.
The meaning, not the name I call: for thou
Nor of the Muses nine, nor on the top
Of old Olympus dwell’st, but heavenly born,
Before the hills appeared or fountain flowed,
Thou with eternal Wisdom didst converse,
Wisdom thy sister, and with her didst play
In presence of the Almighty Father, pleased
With thy celestial song. Up led by thee
Into the Heaven of Heavens I have presumed,
. . .
Urania, and fit audience find, though few.

















明を加えれば、1799年11月に“The earth is all before me”（Paradise 
Lost XII, 646）を引用して、グラスミアの地を人間の希望へと繋げ、１ヵ
月後にその地で生活をスタートさせた詩人にとって、それと平行するように
綴られていった Home at Grasmereの“Wisdom be thou my guide”は、
“The earth is all before me”の１行先の“providence their guide”（Paradise 





のである（Darlington 259）。ミルトンの Paradise Lost における神の摂理
がもたらす〈知恵〉にかなり執着しながらも、実際は少し異質な〈知恵〉を
思い描いてワーズワス自身が失速していたかに見える。この一瞬の澱みが、










　この考察に当たって、指標として Home at Grasmere 及び、ほぼ同時期





Epic catalogue implying categories, emblematic qualities, 
virtues, natural history, and perhaps divine signatures. . . . 
Compressing Tasso, Creation（1607） v, where nineteen birds . . . 
are assigned complex moral qualities. . . . In systems of 
correspondences the birds were linked with planetary influences 
. . .
 （Fowler 415; Italics mine）
ここにある“planetary”という語には、OED によると２．３．の意味に
“terrestrial”, “wandering”：「この世の」、「放浪する」が入って来る。叙
事詩としての構想が基礎にあった（Jonathan Prelude xxx-xxxi, 557）ワー
ズワスにとって、鳥の記述は、詩人の現世での模索を知る上で手がかりにな
り、今後 Home at Grasmereと The Preludeという共に莫大な行数の詩を
研究するに当たって、詩人の指針や概念を知るひとつの手立てとなり得ると
思われる。
　Home at Grasmere での鳥の描写は、神聖なまでに美しいロマン派の香
りに満ちているものの、Paradise Lost７巻の鳥の描写と対照させながら再
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読するとき、説得力の欠如が感じられるのも事実である。Paradise Lost７
巻での鳥の描写は、〈知恵〉の問題についてより細やかに書かれている（こ
れについては後述）からである。まず、Home at Grasmere に描きだされ
る鳥について、その一部を引用する：
. . . Butterflies and Birds,
Angels and winged Creatures that are Lords
Without restraint of all which they behold.
 （Home at Grasmere, ll. 31-33; Italics mine）
Mount with a thoughtless impulse and wheel there
One of a mighty multitude, whose way
And motion is a harmony and dance
Magnificent. . . .




くなるような二律背反の現世と、この２つが Home at Grasmere には交錯
しているのである。確かに“Angels and winged Creature”（l. 32）とい
うフレーズに誘われて、ミルトンのルネサンスの時代に集う天使の姿を思わ
せなくもない。“harmony and dance”（l. 291）という語句にはティリアー
ド（E. M. W. Tillyard）のいう、ルネサンス期の宇宙の概念“The 
Cosmic Dance”（Tillyard 101-106）がだぶって見えるし、Drydenの“A 
Song for St. Cecilia’s Day”（1687）の“From harmony, from 
heavenly harmony”というフレーズも背後にきこえてくるかに思われる。
また、ライト（B. A. Wright）が Comusの説明の中でしている魂の概念：
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In a typical Platonic myth Socrates likens the soul to a winged 
chariot, the wings representing the desire and power of the 
soul to mount to the heaven from which it is an exile; the 
wings of the virtuous soul are quickened and nourished by the 
desire and search for the truth . . .
 （Wright 159; Italics mine）
即ち、典型的なプラトニック神話の中で、高徳の翼が追放された天国へ上ろ











トリック（Joseph Anthony Wittreich, JR.）は Paradise Lost７巻の鳥の
記述について、何点かワーズワス自身の所見を載せているが（105）特にそ
の中の鷲とコウノトリの記述に注目したい：
. . . there the eagle and the stork
On cliffs and cedar tops their eyries build:
Part loosely wing the region, part more wise
In common, ranged in figure wedge their way,
Intelligent of seasons, and set forth
Their airy caravan high over seas
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Flying, and over lands with mutual wing
Easing their flight; so steers the prudent crane
Her annual voyage . . .













And chiefly thou O Spirit, that dost prefer
Before all temples the upright heart and pure,
Instruct me for thou know’st; thou from the first
Wast present, and with mighty wings outspread
Dovelike satst brooding on the vast abyss
And mad’st it pregnant:
 （Paradise Lost I, ll. 17-22）
を The Prelude に引用するとき、聖霊が深淵を実りあるものに身ごもらせ
るという Paradise Lost の描写とは逆に、ワーズワスの詩は人間の〈思考〉
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あるいは熟考の混沌とした様相を示すようになっていく：
The meditative mind (best pleased perhaps
While she, as duteous as the mother dove,
Sits brooding), lives not always to that end,
But hath less quiet instincts, goadings― on
That drive her as in trouble through the groves.
 （The Prelude I, ll. 150-54; Italics mine）
この場面は神の恵みが混沌に降り注がれる場面を引用しているが、内容とし
ては
Reason in man obscured, or not obeyed,
Immediately inordinate desires
And upstart passions catch the government
Form reason, and to servitude reduce
Man till then free. . . .
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ていたであろうとされる（Jonathan Prelude xxxii-xxxiii）The Prelude
の中の５巻に移って考察を進める。５巻では
Even in the steadiest mood of reason, when
All sorrow for thy transitory pains
Goes out,..






In progress through this verse my mind hath looked
Upon the speaking face of earth and heaven
As her prime teacher, intercourse with man
Established by the sovereign intellects,
Who through that bodily image has diffused
A soul divine which we participate,
 （The Prelude V, ll. 11-16; Italics mine）
ジョナサンによると“bodily image”：「有形の像」とは神の霊が臨在する
自然界である（Jonathan Prelude 578）。この個所を“the speaking face 
of earth and heaven”：「天地の対話」に耳を傾けながら、自然界の理智
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て、幼くして孤児になった自分を白日のもとにさらす鳥の描写である：
My honoured mother, she who was the heart
And hinge of all our learnings and our loves;
She left us destitute . . .
. . .
. . . . Little suits it me
To break upon the sabbath of her rest
With any thought that looks at others’ blame
 （The Prelude V, ll. 257-62; Italics mine）
これは1805年になってから新たに The Prelude の５巻に書き加えられた個











. . . she［WW’s mother］once said to her［Miss Hamilton, a 
friend of hers］, that the only one of her five children about 
whose future life she［WW’s mother］was anxious, was 
William［Wordsworth］; and he, she said, would be remarkable 
either for good or for evil. The cause of this was, that I was 
of a stiff, moody, and violent temper; so much so that I 
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remember going once into the attics of my grandfather’s house 
at Penrith, upon some indignity having been put upon me, 
with an intention of destroying myself with one of the foils 
which I knew was kept there . . .
 （Christopher Wordsworth 9）
両親を亡くす前の彼のもともとの気質を知るための資料だが、もとより自虐
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うな返答をしているかを見ておく必要がある。５巻自体が Paradise Lostの
重要な部分と直結し、しかもワーズワスの独自性があること、５巻が、哲学
詩 The Recluse をせがんでいたコールリッジへの返答でもあること、そし
てそれら全てが、衝動的なジンテーゼを予感させていることに注目したい。
まず、Paradise Lost の重要部分とどのように繋がっているかについて：
These mighty workmen of our later age
Who with a broad highway have overbridged
The forward chaos of futurity,




個所が Paradise Lost の別の個所、〈罪〉と〈死〉によって〈混沌〉の上に
渡された橋 Paradise Lost の10巻282-305行目と対比していることを強調し
て い る ：“The ‘workmen’ (educationalists) are tacitly compared to 
Milton’s Sin and Death who in Paradise Lost build a bridge over 
Chaos to their new empire on earth（X ll. 282-305; Jonathan 
Prelude 584）。その中で特に重要な部分だけを取り上げる：
. . . what they met
Solid or slimy, as in raging sea
Tossed up and down, together crowded drove
From each side shoaling towards the mouth of hell.
 （Paradise Lost X, ll. 285-88; Italics mine）
アダムとイヴがサタンの思惑通りに陥ちたことを知った罪と死が、喜び勇ん
で地獄と地球の通路を築く場面である。エデンの園が、地獄と共に混濁して





　次に、哲学詩 The Recluse を長年せがんでいたコールリッジに対してど
う返答しているかである。“slimy”（Paradise Lost X, l. 286）という語は、
ロマン派に関わる研究者なら、コールリッジの The Ancient Mariner と結
びつけざるを得まい：
The very deeps did rot: O Christ!
　That ever this should be!
Yea, slimy things did crawl with legs
　Upon the slimy Sea.
 （AM, ll. 119-22; Italics mine）
The many men, so beautiful,
And they all dead did lie!
And a million million slimy things
Liv’d on― and so did I.






た Ancient Mariner 詩中の老水夫の壮絶な葛藤が Paradise Lost の10巻 ll. 
285-88を思い出させたか、あるいは、もともと Ancient Mariner のこの個
所が Paradise Lost10巻と関連があったことはお互いに暗黙の了解であった







　このジンテーゼは“in the blind and awful lair / Of such a madness











も The Prelude の前半は、〈思考〉か〈衝動〉かという問いにまだけりがつ







提言であるとともに、サタンの甘言“O Sacred, wise, and wisdom-
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である。その結果、Home at Grasmere も The Prelude の前半も、哲学詩





ぐって、1800年から1805年にかけて一部を追った。Home at Grasmere の
手書き原稿から抜け落ちた“Wisdom”は、Paradise Lost７巻の〈智恵〉
を求める invocation の引用の中からも脱落し、同時期に書き進められてい
たワーズワスの The Prelude が、ミルトンとは微妙に違うワーズワス独自
の〈智恵〉を模索していたことを示唆する。ロマン派詩人であるワーズワス
は、〈衝動〉の持つ輝きが〈理性〉に繋がっていること、〈衝動〉が決して〈理









はあくまで個々の精神世界の内面であった：“. . . our minds, into the 
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mind of Man, / My haunt, and the main region of my song”（Home 






Hartley theorizes. . . . Because these vibrations can be either 
painful or pleasurable and because the mind tends to link 
ideas that occur together, we naturally begin to associate pain 
with certain experiences and pleasure with others. Over time, 
these rudimentary associations form increasingly complex “chains 
of associations” that ultimately give rise to such sophisticated 












１  1800年出版の Lyrical Ballads 第二巻に付けた Preface の中で、ワーズワスが良
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